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Abstract
The purpose of this study is to interpret the structure of "Lebensbildung" 
thought of Johann Heinrich Pestalozzi(1746-1827) from a viewpoint of preschool 
education, and also, this study focuses on finding suggestions and guidance for 
the way of modern preschool education.
No precedent studies that discussed a system of his "Lebensbildung" thought 
from a viewpoint of preschool education are found.
In precedent studies it is understood that his education principle "Das Leben 
bildet" was thoughts in his later years and that it meant unintentional education 
by the environment.  Also, his thoughts were often interpreted as arguing for 
the predominance of family life over school education.  Above all, it is 
understood that this principle disagreed with education thought of so-called 
"Methode" period of the middle. 
In this study, however, it is discussed that this philosophy is extended over his 
life, and even in the "Methode" period this thought was growing mature.  This 
study also emphasizes that his philosophy should be understood as the guiding 
principle that regulates education contents and the education method of the 
schoolteacher.  It should be pointed out that Pestalozzi considered that teachers 
should educate infants as if "das Leben bildet".
In this study, I focused on culture and lifestyle as a concept that is consistent 
with his lifelong thoughts.  In Chapter 1, it is pointed out that a cultivation 
power of habits and customs was made much of in the early ages of his writing 
and that he understood that formation of life based on the customs were more 
dominant than "technical" school education.  If the teacher lacks the 
consideration of habits and customs, however, they will not be desirable 
cultivation power and they can be factors that make human beings corrupt.  
Here, I discuss cultural life as the idea of educational influence on a higher 
human being.
In Chapter 2, I find out that Pestalozzi paid his attention to the way of 
extremely realistic life and understood that the living environment which 
surrounded children and infants was filled with stimulation which could increase 
their egoism.  He argued that the life of civilization, which is in contrast with 
culture as the way of ideal life, can easily lead man to corruption.  It is 
inevitable that the steps of human life will be influenced by outside social 
environmental.  He points out that Zeitgeist, animal sense, selfishness, 
unnatural technique, and, in fact, the reality of life such as commercialism, social 
intercourse, vanity, calculation always surround infants, and that those can be 
factors that lead them to egoism.
In Chapter 3, it is discussed that the points of the "Lebensbildung" are to let 
children experience cultural value, ant that it is vital to let infants touch the 
value of truth, good and beauty from the early childhood period.  In addition, it 
is stressed that it is the role of the teacher to let a child gather together all the 
power that he has and to support him develop his self-activity with purpose.
In Chapter 4, it is discussed that the place of "Lebensbildung" is the home at 
first, next, school, and then spreading through the workplace, and that each life 
in such places is different because of qualitative differences.  Pestalozzi did not 
take the position that denied school education, but made much of the organic 
connection of these, emphasizing on educational roles peculiar to homes and 
schools.  However, as for life in nations, I clarify that Pestalozzi thought nations 
supported the formational life of children indirectly rather than human beings 
were educated directly.
In Chapter 5, I discuss the behavior of the infant-schoolteacher based on the 
"Lebensbildung" thought.  I find out that Pestalozzi emphasized the teacher, 
when constituting the environment surrounding infants, should mainly pay 
attention to human relations, and that he should avoid a gap between his 
knowledge and his act and should educate himself to build relationships of 
mutual trust with children and behave with authority but with love for education 
as well.  It is essential that the teacher should strive to improve himself to have 
his own ideas of children and use means of education.
Pestalozzi did not assume "a play" as the main principle of preschool education 
as Friedrich Wilhelm August Fröbel(1782-1852)did.  Pestalozzi paid his 
attention to needs and demands of human life, not a play.  He argued that a 
human being learns and improves himself only if he is pressed by such needs as 
are based on need of life.  He also maintained that this was the core of 
"Lebensbildung", and that the teacher should actively play the role of working 
with such children.
What I discuss in this study is that the "Lebensbildung" theory of Pestalozzi is 
a principle of education for his life, and that it is a principle that can be applied 
from the infant period to attendance at school period.  His "Lebensbildung" 
theory is understood as a guiding principle to prescribe the way of education for 
the infant schoolteacher to support learning, which extends over human life 
without dividing preschool education and school education.
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いての日記』(Tagebuch Pestalozzis über die Erziehung seines Sohnes,1774. 以下、『育


















が『私の時代、私の祖国の純真者、真剣さ、気高い心に訴える』(An die Unschuld, den 


































































エムデの著書『ペスタロッチー教育学における陶冶力としての環境』(Die Umwelt als 





















   1. 非人格的環境、自然と故郷の地
  2. 人的環境
   3. 人格を越えた環境
第2部  ペスタロッチーの人格と教育学一般
   1．ペスタロッチーの根本体験としての社会感情と彼の生涯の作品に対する鍵
   2．彼の思想的創造の直観的性質と彼の叙述の困難な形式
第3部 陶冶要因としての環境に対する位置から見たペスタロッチーの教育学
A.「環境が人間をつくる」
      a) 環境の影響についての一般的原則
         1. 陶冶の基礎としての直観
         2. 身体的近さと遠さの認識の法則
         3. 「生活が陶冶する」     
      b) 陶冶力としての個々の環境の性質
         1. 陶冶力としての家庭環境
         2. 学校における陶冶的な環境影響
         3. その他の陶冶的な環境影響
    B.「しかし人間も環境をつくる」

































































































































































































        である。
Ⅳ．内部から湧き出る生活と行為が、計画的な教育の手立てに対し、その方向を指し示す。
    そうであるからこそ、陶冶するのは生活である。ただそれは、行き過ぎの解釈である。
  1. 根源的な直観の中で諸々の意味が明らかになる。
2. 直観力は、居間の生活の中にその も実り豊かな基礎をもつ。というのは居間
     の中では神の望む生活の秩序が も純粋に明らかになるからである。
3. 人間は生活により内的安らぎへと陶冶されなくてはならない。
       精神化された生活は、人間陶冶の原動力であると同時に、目的でもある。
シュプランガーは、『白鳥の歌』はペスタロッチーが高齢になってからの著作であっ
て、『人類の発展における自然の歩みについての我が探究』(Meine Nachforschungen 
über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts,1797. 以下、





























































礎方法乱用に対する警告─」("Das Leben bildet” Pestalozzis Warnung vor dem 















































































































但し、ヘルバルト(Johann Friedrich Herbart,1776-1841)研究者として著名なW. アス
ムス(Walter Asmus 1903-1996)の論考は、興味深い一つの知見を投げかけている。彼は











































































































ための手引き』(Das Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter, ihre Kinder 


































































































































































        本論文のペスタロッチーの著書からの引用は、批判版ペスタロッチー全集
(Pestalozzi Sämtliche Werke, 1927-1996〔1952-1996Kritische Ausgabe〕, 
herausgegeben von Artur Buchenau, Eduard Spranger, Hans Stettbacher, , Orell 
Füssli Verlag, Berlin.)によっている。本文中で、PSW と略記し、その巻数とペー
ジ番号を引用文のあとに示してある。同様にペスタロッチーの書簡については、批
判版ペスタロッチー書簡全集(Pestalozzi Sämtliche Briefe, 1946-1995〔1995 
Kritische Ausgabe〕, herausgegeben vom Pestalozzianum und von der 















                                                  
29



















５)   ショーラーは、世間からメトーデが誤解されてきたために、ペスタロッチーは晩年
になって、いわば自身の思想の新しい定義として「生活が陶冶する」という言葉を
見出した、と主張している。(Vgl. Schorer, F., "Das Leben bildet” Pestalozzis 
Warnung vor dem Missbrauch der Elementarmethode. in: Gruntz-Stoll , J. 
〔Hrsg.〕, Pestalozzis Erbe - Verteidigung gegen seine Verehrer, Verlag Julius 
Klinkhardt, Bad Heilbrunn/OBB., 1987, S.58.)また、E・シュプランガーは、「生
活が陶冶する」という主張を、必ずしも晩年のみの思想としたわけではないが、
「新しい原則」である、と見なしている。(Vgl. Eduard Spranger, Analyse von 
Pestalozzis “Schwanengesang” . in: Pestalozzis Denkformen, Quelle & Meyer 
Verlag, Heidelberg, 3. Aufl., 1959, S.120.)









８)   Vgl.PSW24A.Band, S.82.
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９)   Vgl. Daniel Tröhler, Johann Heinrich Pestalozzi, Haupt Verlag, Bern, 2008, S.86f.
１０)  Vgl.J.Klink/L.Klink のBibliographie Johann Heinrich Pestalozzi Schrifttum 
1923-1965(Verlag Julius Beltz, Weinheim, 1968.)
１１)   『教育哲学研究』第76号に収められた石橋哲成・清水徹編「日本におけるペスタ
ロッチー研究文献目録」、『教育哲学研究』第76号所収、1997年、参照のこと。
１２)  K.E.Emde, Die Umwelt als Bildungsmacht in der Pädagogik Pestalozzis, 
Buchdruckerei A. Zickfeldt, Osterwieck (Harz), 1929.
１３)  Vgl. Ebd., S.39ff.
１４)  Vgl. Ebd., S.90ff.
１５)  Ebd., S.51.
１６)  Ebd., S.76.
１７)  グリューフィーのドイツ名は、Glüphiである。この一見奇妙な名前は、当時のドイ
ツ圏地方で行われていた言葉遊びに由来すると考えられている。つまり、Johann 





１８)  K.E.Emde; a. a. O., S.79f.
１９)  Ebd., S.52.
２０)  Ebd., S.51f.
２１)  Ebd., S.51f.
２２)  Vgl.Hans Stettbacher, Das Leben bildet nach Pestalozzis "Schwanengesang".
    in: Heinrich Pestalozzi im Lichte der Volksbildungsbestrebungen der 












２４)  Hans Stettbacher; a. a. O. S. 126f.
２５)  Vgl. Ebd., S.128.
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２６)  Ebd., S.132.
２７)  Ebd., S.134.
２８)  Vgl. Ebd., S.135.
２９)  Ebd., S.136.
３０)  Ebd., S.136.
３１)  Vgl. Käte Silber, Pestalozzi -Der Mensch und sein Werk, Quelle & Meyer, 
Heidelberg, 1957, SS.222-234.
３２)  Vgl. Ebd., S.223.
３３)  Vgl. Ebd., S.227.
３４)  Ebd., S.227.
３５)  Vgl. Ebd., S.232.
３６)  Vgl. Ebd., S.233.
３７)  Vgl.E. Spranger, Analyse von Pestalozzis “Schwanengesang” . in: Pestalozzis 
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第 1 章 理念としての生活─文化生活



















































































































































































































































これと同じような記述は、『社会の状態が森よりも良かったとしたら』(Wenn ist der 




















































































第 2 節 『隠者の夕暮』から『探究』まで
さて、ペスタロッチーが『隠者の夕暮』を著してから『探究』を刊行するまでの間、










Barbarei und Kultur,1797)、『時代に訴える』(Pestalozzi an sein Zeitalter,1802/3)、『私
の時代、私の祖国の純真者、真剣さ、気高い心に訴える』(An die Unschuld, den Ernst 

















































(Abhandlung über die Frage:In wie fern ist es schicklich dem Aufwande der Bürber, in 
einem kleinen Freystaate.以下、『浪費制限論』と略記。）の言葉に従えば、「慣習の神聖




























































































































































































































































ーデの本質と目的に関するパリ友人宛の建白書』(Denkschrift an die Pariser Freunde 












































































































































































































den Instinkt thierisch beschränkten, von ihm ohne Anschauung der Recht und 
Pflichten geleiteten Anschauungsweise der Welt)へと、できるだけ早く指導されなくて
はならない」(PSW 13.Band, S.49.)。そしてペスタロッチーは『時代に訴える』では、そ
れを、「いかなる事態に対しても落ちついた、偏見のない見解(die ruhige, unbefangene 
Ansicht aller Dinge)」 (PSW 14.Band, S.145.)として捉えた。更に彼は『純真者に訴え
る』に至っては、「生活のより高い見解(eine höhere Ansicht des Lebens)」 (PSW 
24A.Band, S.92.)と表現するに及んでいる。
丁度文化化された成果が「生活のより高い見解」であるとすれば、文化化されていな




























態(der gesellschaftliche Zustand)」、「道徳的状態(der sittliche Zustand)」に分けて捉え










































































































































































































































































































個々の歩みの完全性と普遍性(Vollkomenheit und Allgemeinheit jedes Schritts, den die 


























もう一つは、のちの第 3 章第 1 節で述べるような、人間性と関連した価値的視点、す
なわち真善美聖の視点からも解釈され得る。彼は、「文化は一切を剥奪しようとする要
求、一切を剥奪する所有権への動物的な自然衝動を、高められた見解と高められた享受



















































































































































































































































































































































































































































































































1807 年の『基礎体育試論としての身体陶冶』（Über Körperbildung als Einleitung auf 

















終的には、1819 年の『リーンハルトとゲルトルート』第 3 版第 3 部で、この調和的






























1802 年の『ヘルヴェチア立法についての見解』(Ansichten über die Gegenstände, auf 
welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr Augenmerk vorzüglich zu richten hat)でも、
「一般力」が語られているものの、世間の荒廃に対抗して皆が一致団結するという意味で
使用されている。そしてまた 1815 年の『純真者に訴える』や、1811-22 年の『産業、教
育、政治についての見解─革命前後の我々のこのような状態を顧みた場合─』(Ansichten 
über Industrie, Erziehung und Politik, mit Rücksicht auf unsern diesfälligen Zustand 





































































































































































彼はまず『基礎陶冶の理念に関する見解と経験』(Ansichten und Erfahrungen, die 

































































































































を受けて育ったのではない、という見解が示されているのである (Vgl. PSW 
1.Band, S.8.) 。












る」（P. Natorp, Pestalozzi sein Leben und seine Ideen, B.G.Teubner, 
Stuttgart,fünfte unveränderte Aufl., 1927, S.8.）と述べている。しかし、それと
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同時に、ナトルプは、ルソーには見られない教育原則も、既にここで示唆されてい
ることを明らかにしている。
６)   ペスタロッチーの用いる Lehre あるいは Lehren は、指導とも教授とも訳出するこ
とができる。本論文では、文脈に沿うように訳出している。
７)   Vgl. PSW 1.Band, S.159.
８)   Vgl. PSW 1.Band, S.186ff.




生活の仕方を貧者に学習させようとしている (Vgl. PSW 1.Band, S.144.) 。
１１)  ナトルプが「重要な前提は、取得が産業の唯一の究極目標ではなく、教育の真の究
極目的への手段である」（P. Natorp; a, a, O. S.10.）と述べているのも、この意味か
らであろう。職業は、生きることの手段であるという立場を、ペスタロッチーは堅
持している。






１４)  ペスタロッチーの用いる Sitte 概念は、習俗とも慣習とも訳出できる意味内容をも
っている。本論文では文脈に応じて、訳出する。
















                                                                                                                                             
分自身を完成しなくてはならない。生活が陶冶する、永久に陶冶するのである。ペ
スタロッチーはこの生きた教育原則を 1 世紀以上前に述べた」(R.D.Chalke, A 














Delekat, Johann Heinrich Pestalozzi, Quelle & Meyer, Leipzig, 1926, S.95ff.)。ま
たナトルプも『ペスタロッチーのイデアリスムス』の中で「文化」について論じて
いるが、それは『純真者に訴える』が中心となっている(Vgl.Paul Natorp, Der 
Idealismus Pestalozzis, Verlag von Felix Meiner, Leipzig, 1919, S.150ff.)。更に、
ヨナッソン(Matthias Jonasson,1902-1990)も、ペスタロッチーの文化理論を研究
対象としているが、『探究』から『純真者に訴える』までの著作を中心に論を展開
しているに過ぎない(Vgl.Matthias Jonasson, Recht und Sittlichkeit in Pestalozzis 




２３)  Vgl. PSW 7.Band, S.414.
２４)  Vgl. PSW 7.Band, S.354.
２５)  Vgl. PSW 2.Band, S.199.
２６)  Vgl. PSW 1.Band, S.232.
２７)  Vgl. PSW 1.Band, S.10.
２８)  Vgl. PSW 9.Band, S.502.
２９)  Vgl. PSW 1.Band, S.231.
３０)  Vgl. PSW 1.Band, S.27f.
３１)  Vgl. PSW 2.Band, S.103.
３２)  Vgl. Barth, H., Pestalozzis Philosophie der Politik, Bugen Rentsch Verlag, 
Zürich, 1954, S.101. 
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３３)  E.Spranger, Pestalozzis Denkformen, Quelle & Meyer, Heidelberg, 3. Aufl., 1959, 
S.132.
３４)  Vgl. PSW 7.Band, S.346. und PSB 3.Band, S.82.
３５)  Vgl. PSB 3.Band.S.186.
３６)  Vgl. PSW 9.Band, S.153.
３７)  Vgl. PSW 7.Band.S.350.
３８)  Vgl. Max Liedtke, Pestalozzi, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg, 
1983, S.80.
３９)  Vgl.PSW 1.Band, S.266.
４０)  Vgl. PSW 14.Band, S.135.
４１)  Vgl. E.Spranger; a. a. O. S. S.97.
４２)  Vgl. Heinrich Roth, Pestalozzis Bild vom Menschen, Pestalozzianum Zürich, 
Zürich, 1985, S.53.
４３)  Vgl. PSW 13.Band, S.15.
４４)  Vgl. PSW 13.Band S.341ff.
４５)  D.トレーラー著 乙訓稔訳『ペスタロッチの哲学と教育学』東信堂、1992 年、76 ペ
ージ。
４６)  Vgl. PSW 14.Band, S.124.
４７)  Vgl. PSW 24A.Band, S.182.
４８)  Vgl. Paul Natorp, Pestalozzi -sein Leben und seine Ideen, B.G.Teubner, 
Stuttgart, fünfte unveränderte Aufl.,1927, S.51ff.
４９)  Vgl.PSW 14.Band, S.193.
５０)  Vgl.PSW 24A.Band, S.24.
５１)  Vgl.PSW 24A.Band, S.139.
５２)  Vgl.PSW 14.Band, S.190.
５３)  東岸克好『ペスタロッチの直観教育思想の研究』、建畠社、1981 年、189 ページ。
５４)  Vgl.PSW 12.Band, S.92.
５５)  この人間的な力は、第 1 節の第 5 章で述べる「一般力」のあり方を示したものであ
る。
５６)  人間の「醇化」のあり方については、第 1 章第 5 節で取り上げる。
５７)  Vgl.PSW 12.Band, S.105.
５８)  Vgl.PSW 25.Band, S.313.
５９)  Vgl. Kuhlemann,G. / Brühlmeier A. (Hrsg.), Johann Heinrich Pestalozzi, 
Schneider Verlag, Hohengehren, 2002, S.257ff.
６０)  Vgl. F.Schorer , "Das Leben bildet” Pestalozzis Warnung vor dem Missbrauch der 
Elementarmethode. in: Gruntz-Stoll , J. (Hrsg.), Pestalozzis Erbe - Verteidigung 
gegen seine Verehrer, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn/OBB., 1987, 
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開する(vgl. PSW 12. Band, S.71ff.)。テンニース(Ferdinand Tönnies,1855-1936)





６２)  Vgl. K. Silber, Pestalozzi Der Mensch und sein Werk, Quelle & Meyer, 
Heidelberg, 1957, S.210.
６３)  ハインリヒ・モルフ著 長田新訳『ペスタロッチ伝第５巻』岩波書店、1941 年、
423 ページ参照。
６４)  Vgl. Paul Natorp, Pestalozzi -sein Leben und seine Ideen, B.G.Teubner, 
Stuttgart, fünfte unveränderte Aufl., 1927, S.71.
６５)  Eduard Spranger, Das Leben bidet" eine geistesphilosophische Analyse(1959). 
in:Eduard Spranger Gesammelte Schriften, 2.Band, Quelle & Meyer Verlag, 
Heidelberg, 1973, S.158.
６６)  岩崎喜一『ペスタロッチの人間の哲學』、牧書店、1959 年、211 ページ参照。
６７)  Vgl. Paul Natorp, Pestalozzi-sein Leben und seine Ideen, B.G.Teubner, Stuttgart, 
fünfte unveränderte Aufl., 1927, S.12.
６８)  Paul Natorp, Der Idealismus Pestalozzis, a. a. O. S.154.
６９)  Paul Natorp, Pestalozzi-sein Leben und seine Ideen, a. a. O. S.81.
７０)  シュタットラー(Peter Stadler,1925-2012)は、ペスタロッチーの諸力の調和的発展
の見解に反し、必然的でないものの一面性こそ文化を発展させるのではないかと問
うている。これはある意味、天才こそが文化を発展させると主張する、天才論とも
相通ずるものであり、傾聴に値する見解である（Vgl. Peter Stadler, Pestalozzi 
Geschichtliche Biographie Band 2, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1993, 
S.563.)  。
７１)  岩崎喜一『ペスタロッチの人間の哲學』、牧書店、1959 年、218 ページ参照。
７２)  Vgl. PSB 13. Band, S.276.
７３)  岩崎喜一、前掲書、222 ページ。
７４)  Paul Natorp, Der Idealismus Pestalozzis, a. a. O. S.150.
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７６)  長田新監訳『ペスタロッチー全集』第 11 巻、平凡社、1960 年、75 ページ。
７７)  Daniel Tröhler, Johann Heinrich Pestalozzi,Haupt Verlag, Bern, 2008, S.87.
７８)  Vgl. Walter Guyer, Pestalozzi aktueller denn je, Orell Füssli Verlag, Zürich,1975.
７９)  Vgl.PSW 24A.Band, S.36.und S.99., und Vgl.Walter Guyer; a. a. O. S. 98.
８０)  Paul Natorp, Der Idealismus Pestalozzis, a. a. O. S.150.
８１)  Paul Natorp, Pestalozzi-sein Leben und seine Ideen, a. a. O. S. 75.
８２)  Daniel Tröhler; a. a. O. S. 87.
８３)  Vgl. Paul Natorp; a. a. O. S. 78.
８４)  Vgl. Daniel Tröhler, a. a. O. S.86.
８５)  テンニースは、Gemeinschaft の個人意志の特徴として、良心、誠実を挙げてい





８６)  長田新『ペスタロッチー教育學』、岩波書店、1982 年、206-7 ページ参照。
８７)  E.Spranger, Pestalozzis Denkformen, Quelle und Meyer, Heidelberg, 3. Aufl., 
1959, S.131.
８８)  Vgl. Heinrich Roth, Pestalozzis Bild vom Menschen, Pestalozzianum Zürich, 
Zürich , 1985, S.67.
８９)  Vgl. F.Delekat, Johann Heinrich Pestalozzi-Mensch Philosoph Politiker 
Erzieher-, Quelle & Meyer, Heidelberg, 3.,erweiterte und neubearbeitete Aufl., 
1968, S.308.
９０)  長田新編『ペスタロッチー全集』第 13 巻、平凡社、1960 年、448 及び 449 ページ
参照。
９１)  片山忠次『ペスタロッチ幼児教育思想の研究』、法律文化社、1984 年、95 ページ参
照。
９２)  長田新『ペスタロッチー教育學』、岩波書店、1982 年、203 ページ参照。
９３)  Vgl. PSB 7.Band, S.56f.
９４)  Vgl. PSW 7.Band, S.347.
９５)  Vgl. PSW 13.Band, S.109.
９６)  Vgl. PSW 14.Band, S.345f.
９７)  Vgl. PSW 14.Band, S.351. 
９８)  Vgl. PSW 14.Band, S.351.
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９９)  Vgl. PSW 20.Band, S.51. 
１００)  Vgl. PSW 22.Band, S.163.
１０１) Vgl. PSW 25.Band, S.263ff.
１０２) Vgl. PSW 23.Band, S.203.
１０３) Vgl. PSW 6.Band, S.64f.
１０４) Heinrich Pestalozzi Gesammelte Werke, herausgegeben von E. Bosshart, E. 
Dejung, L. Kempter, H. Stettbacher, Rascher Verlag, Zürich, 1946, 4.Band, 
S.246.
１０５) Vgl. PSW Band 24A , S.142. und Pestalozzi's Sämtliche Werke, herausgegeben 
von L.W.Seyffarth, Verlag von Carl Seyffarth, Leipzig, 1902, 12.Band, S.137ff.
１０６) Vgl. PSW 27.Band, S.326.
１０７) Vgl. PSW 22.Band, S. 449.
１０８) Vgl. E. Spranger, a. a. O. S.131f.
１０９) Vgl. PSW 28.Band, S.168.
１１０) Vgl. W. Klafki, Die pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der 
kategorialen Bildung, Verlag Julius Beltz, Weinheim, 1964, S. 26.
１１１) Vgl. E.Spranger, a. a. O. S.131.
１１２) Vgl. K. Silber, Pestalozzi Der Mensch und sein Werk, Quelle & Meyer, 








な力の結集としての「一般力」のあり方について語っている (Vgl. PSW 28.Band, 
S.201.)。
１１５) Heinrich Roth, Pestalozzis Bild vom Menschen, Pestalozzianum Zürich, Zürich, 
1985, S.66f.
１１６) Paul Natorp, Pestalozzi-sein Leben und seine Ideen, B.G.Teubner, Stuttgart, 
fünfte unveränderte Aufl., 1927, S.77.
１１７) Cf. J.-J. Rousseau Œuvres complètes, IV) Émile Education-Morale-Botanique, 
Editon Gallimard, Paris,1969, pp.586-589.
１１８) Vgl. Friedrich Delekat, Johann Heinrich Pestalozzi,Quelle & Meyer, Leipzig, 
1926, S. 106.
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１１９) L. Friedrich, Bildung im Spannungsfeld von Bedingtheit und Freiheit -Zum 
Bildungsverständnis Johann Heinrich Pestalozzis-. in:Pädagogische Rundschau
41.Jahrgang, Verlag Hans Richarz, Sankt Augustin, 1987, S.86.
１２０) Pestalozzis Ausgewählte Werke, herausgegeben von F. Mann, Hermann Beyer & 
Söhne, Langensalza, 6.Aufl., 2.Band, S.335.
１２１) Eduard Spranger, a. a. O. S. 138.
１２２) Franz Schorer, Menschenbildung und Berufsbildung bei Pestalozzi und 
Kerschensteiner, Buchdruckerei A.Bitterli, Bern, 1957.
１２３) Vgl.H.Nohl, Erziehergestalten,Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 4.Aufl., 
1958, S.15.
１２４) K.E.Emde, Die Umwelt als Bildungsmacht in der Pädagogik Pestalozzis, 
Buchdruckerei A.W.Zickfeldt, Osterwieck (Harz), 1929, S.51.
















































































































































































「社会的不正の圧力のもとでの人類の呻吟(Das Wimmern des Menschengeschlechts 
unter dem Druck des gesellschaftlichen Unrechts)」、「公的な無秩序に対する声高な非



























































































































































































































































の機能(die Funkution einer Utopie)」４１)をもっている。しかし、教育学的には一つの目
124







































『私のABC読本あるいは私の思想の基礎の様子』(Figuren zu meinem ABC-Buch oder 
zu den Anfangsgründen meines Denkens, 1797. 以下、『ABC読本』と略記。）や『自然























































































































































「自由と自立性への一般的に目覚めた努力(ein allgemein erwachendes Streben nach 



















歴史を動かすものは、ドイツ観念論哲学者のヘーゲル(Georg Wilhelm Friedlich Hegel, 









(Gewinde von Elend und Wohlstand, von Weisheit und Thorheit, von Wahnsinn und 









































家庭に目を向け、1818年の『ペスタロッチーの英国民への挨拶』(The Address of 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































由と不平等についての欺瞞的な時代の饒舌(das trügende Zeitgeschwätz über die 
menschliche und bürgerliche Freyheit und Gleichheit und über Nichtfreyheit und 











































































































































































































































































































































































































































































































の著作の中で、「理性及び道徳性の衝動(Vernunfts- und Sittlichkeitstrieben )」(PSW 













































































































































































































































































































































































































































































































































１)  Theodor Litt, Der lebendige Pestalozzi -drei sozialpädagogische Besinnungen, 
Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, 1952.
２) Heinrich Ost, Pestalozzi der Unbrachbare, Passagen Verlag,Manz Wien, 1999, 
S.45.
３)  Vgl. Winfried Böhm, /Lindauer, M.(Hrsg.): Woher? Wozu? Wohin? Fragen nach 
dem menschlichen Leben, Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart, 1990.
４)  Axel Leonardy, Anthropologie Johann Heinrich Pestalozzis, Rheinland Diss.1979, 
S.151.
５)  Dieter-Jürgen Löwisch, Johann Heinrich Pestalozzi: Meine Nachforschungen über 
den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2002, S.150.und 154.
６)  Vgl. Jurgen Oelkers, Wie kann der Mensch erzogen werden? -
Pestalozzis„Nachforschungen“ als ein Hauptwerk der modernen Pädagogik. in: 
Gruntz-Stoll, J. (Hg.), Pestalozzis Erbe-Verteidigung gegen seine Verehrer, Verlag 
Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn/OBB. ,1987, S.35.
７)  Vgl. Ebd., S.27f.







９)   Vgl. Bijan Adl-Amini, Pestalozzis Welt Eine Einladung zur Erziehung, Juventa 
Verlag, Weinheim, 2001, S.223.





分言い表すことはできないであろう (Vgl.Eduard Spranger, Pestalozzis 
Denkformen, Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, 3. Aufl., 1959.) 。
１２)  Löwisch; a. a. O. S.34.
１３)  Johannes Schurr, Die pädagogosche Relevanz der Gesellschaftkritik in 
Pestalozzis ”Nachforschungen”. in:Pädagogische Rundschau 26, 1972, S.319.
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１４)  Vgl. Adalbert Rang, Das Erbe des politischen Pestalozzi. Die politische 
Anthropologie der „Nachforschungen“. in: Gruntz-Stoll, J. (Hg.), Pestalozzis 
Erbe-Verteidigung gegen seine Verehrer, Verlag Julius Klinkhardt, Bad 
Heilbrunn, 1987, S.55.
１５)  Vgl. Ebd.,S.33.
１６)  Bijan Adl-Amini; a. a. O. S.183.
１７)  Fritz Osterwalder, Die Methode- Ordnung,Wahrnehmung und moralische 
Subjektivität. in:Oelkers,J./Osterwalder,F.(Hg.) Pestalozzi –Umfeld und 
Rezeption, Beltz Verlag, Weinheim /Basel, 1995, S.168.
１８)  Theodor Litt, Der lebendige Pestalozzi-drei sozialpädagogische Besinnungen, 
Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, 1952, S.41ff.
１９)  小野寺律夫は、三つの状態の構造を、「入れ子構造」として理解している (小野寺律
夫「ペスタロッチーの『探究』における教育の二つの次元―『探究』の新たな批判
をふまえて―」〔『教育哲学研究』第88号2003年、18-35ページ〕参照)。
２０)  Eduard Spranger; a. a. O. S. S.94.
２１)  Vgl. Fritz Osterwalder; a. a. O. S. 168.
２２)  Dieter-Jürgen Löwisch; a. a. O. S. 150.
２３)  Vgl. PSW12.Band, S.103.
２４)  Vgl. PSW12.Band, S.66.
２５)  Löwisch; a. a. O. S. 142.
２６)  Axel Leonardy; a. a. O. S.203.
２７)  Adalbert Rang; a. a. O. S. 46.
２８) Vgl. PSW12.Band, S.42.
２９)  Vgl. PSW12.Band, S.140.






３２)  Oelkers; a. a. O. S.31.
３３)  G.Reinert / P.Cornelius, Johann Heinrich Pestalozzi Anthropologisches Denken 
und Handeln, Pädagogischer Verlag Schwann-Bagel, Düsseldorf, 1984, S.65.
３４)  Fritz Osterwalder; a. a. O. S.168.
３５)  Vgl. PSW12.Band, S.120.und 115.
３６)  Vgl. M. Born, Die Einheit von Pestalozzi Anthropologie und Pädagogik. 
DerFreiheitsbegriff der “Nachforschungen” und der pädagogischen Schriften von 
1799 und 1801, Essen, Diss., 1977, S.133f.
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３７)  Oelkers; a. a. O. S.38.
３８)  Vgl. Axel Leonardy; a. a. O. S.227.
３９)  Oelkers; a. a. O. S.34.
４０)  Bijan Adl-Amini; a. a. O. S. 219.
４１)  Adalbert Rang; a. a. O. S.55.
４２)  J.-G.Klink/L.Klink編・Bibliographie Johann Heinrich Pestalozzi Schrifttum 






４４)  Theodor Litt, Der lebendige Pestalozzi, -drei sozialpädagogische Besinnungen, 
Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, 1952.

























                                                                                                                                     
5.「完全に正当性が認められ神聖化される状態」に分けられ、これらはフィヒテの
『時代に訴える』の五つの段階と直ちに同一視されることはできない (Vgl. 
J.G.Fichte, Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, Felix Meiner Verlag, 






５３)  Hans Barth, Pestalozzis Philosophie der Politik, Bugen Rentsch Verlag, Zürich, 
1954, S.48.
５４)  Theodor Litt; a. a. O. S. 39.






５８)  Vgl. Wolfgang Klafki, Die pädagogische Problem des Elementaren und die 
Theorie der kategorialen Bildung, Verlag Julius Beltz, Weinheim,1964, S.15f.
５９)  Vgl. Herbert Schönebaum, Pestalozzis Suche nach dem Wesen des Menschen. in: 
Zeitschrift für Pädagogik Jg 8, Weinheim/ Bergstr,1962, S.18.
６０)  Paul Natorp, Der Idealismus Pestalozzis,Verlag von Felix Meiner, Leipzig, 1919, 
S.150.




分に受けていたのである（Vgl. Daniel Tröhler, Johann Heinrich Pestalozzi, 
Haupt Verlag, 2008, S.15.）。
６３)  Vgl. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft-Abhandlung des 





Tönnies; a. a. O. S. 289.)。
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した、と見なしている (Vgl. Oelkers; a. a. O. S.37f.)。




たことを示している（Vgl. Daniel Tröhler, Johann Heinrich Pestalozzi, Haupt 





















７７)  Vgl. PSW 13.Band, S.298ff.
７８)  Paul Natorp; a. a. O. S.150.







た永続的な利潤追求の方向性の所在が認められる(Cf. Drucker, P. F., The Practice of 
Management, Harper Collins, New York, 1954.)。
８０)  テンニースは、マルクス(Karl Marx,1818-1883)の『資本論』第1巻第1章から
「市民社会は各人間の百科全書的な商品知識を前提とする」という言葉を引用し、
Gesellschaft社会の特徴を明らかにしようとしている（Ferdinand Tönnies; a. a. 
O. S.66.）。マルクスを援用した、このテンニースの市民社会に対する考えは、ペス
タロッチーの文明生活のあり方にも適用可能である。
８１)  Vgl. Eduard Spranger, "Das Leben bidet" eine geistesphilosophische 
Analyse(1959), Eduard Spranger Gesammelte Schriften, 2.Band, Quelle & 




８２)  Löwisch; a. a. O. S. 143.
８３)  Theodor Litt; a. a. O.
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８４)  ペスタロッチー研究の代表的な文献目録(J.-G.Klink/ L.Klink編のBibliographie 





「性衝動」について扱った研究としては、Dieter HoofのPestalozzi und die 
Sexualität seines Zeitalters (Verlag Hans Richarz, Sankt Augustin, 1987.)があ
る。









８９)  Vgl. PSW 20.Band, S.17.
９０) 『基礎陶冶の理念について』では、ペスタロッチーは「本能としてのみ働く理性」に
ついて語っている (Vgl. PSW 22.Band, S.158.) 。












は、殆ど使われていない(Cf. McDougall,William, An Introduction to Social 
Psychology, Dover Publication, London, 〔original published 1908〕, 2003.)。
９５)  Theodor Litt; a. a. O. S.42.
９６)  Vgl. PSW 12.Band, S.26f.
９７) Vgl. PSW 12.Band, S.127.
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９９)  Vgl. PSW 9.Band, S.142.



























１０７)  Paul Natorp; a. a. O. S.149.
１０８)  Ebd., S.154.
１０９) Vgl. Paul Natorp, Pestalozzi -sein Leben und seine Ideen, B.G.Teubner, 
Stuttgart, fünfte unveränderte Aufl., 1927, S.44.
１１０)  Vgl. PSW 24A.Band, S.81.
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１１１)  Vgl. W. Guyer, Pestalozzi aktueller denn je, Orell Füssli Verlag, Zürich, 1975, S. 
97.
１１２) ペスタロッチーの高弟、フレーベル(Friedrich Wilhelm Augst Fröbel, 1782-1852)の
著名な言葉、「来れ、我々も子ども達と生活しようではないか(Kommt, lasst uns 
unsern Kindern leben!)」(Fröbel,F., Pägagogik des Kindergartens. in:Friedrich 
Fröbel's gesammelte pädagogische Schriften, hrsg. v. Wichard Lange, Abt, 2, 







１１４)  Vgl. PSW 22.Band, S.309f.
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第 3 章  生活陶冶の内容と方法



































































































































































































































































































































































つまり生活様式の獲得では、「生活の必要と要求(die Noth und die Bedürfnisse des 




















































































































































① 問題の自覚に先立つ経験の積み重ね、② 問題それ自体の明瞭化、③ 解決のための


























































































































































































の友人との夜話』(Über Unterrichts- und Erziehungs-Verbesserungen in Schulen und 









































































































































































力である」(PSW 18. Band, S. 43f.)と語っている。その理由は、他者を愛し、他者の形成
に対して奉仕するよう努力するには、自らの利害を断念するという強い自己形成的な意志
が前提となるからである。『探究』でも「愛は……瞬間に継続を与える私の力に基づく」





























表現した。彼は『白鳥の歌』で「真理への愛(Liebe zur Wahrheit)」(PSW 28. Band, S. 
160.)に言及し、ただ事物の完成だけを目指すような心情も、一つの愛として表してい
る。また「完全性への努力のないところには、真の実際の道徳は考えられない」(PSW













































































































































































































完全であるように、完全になるために、神の似姿へと創造されている」(PSW 25. Band, 




























































ある。ペスタロッチーは『母のための数学的直観のABC』（Das ABC Buch der 
mathematischen Anschauung für Mütter, 1808）で「神的に美しいもの……のための感




















































































どもの内的感受性(innere Empfanglichkeit für alles Schöne)もまた、ますます増大す







































和を外面的に装う」(PSW 24A. Band, S. 123.)と言い、更に『隠者の夕暮』では「貪欲な
人間は、幸福な家庭に囲まれていても、祭りの日の自分のダンスが、演奏会でのヴァイオ
























































的と調和させる」(PSW18. Band, S. 37.)べきことを主張しているし、またそうした感覚


















い」(PSW25. Band, S. 284.)と述べるとき、彼は、知的陶冶の内容として、この双方の能
力のことを考えていたと解される。
知識に関して、『隠者の夕暮』で彼は「人間が自らの境遇で祝福される知識の環は狭






















































































































目的』で「自然は、Schu もZoll もクラフターKlaffter (訳者注:それぞれ長さの尺度を表
す)も知らない。要するに自然は、何かある度量関係の取り決められた記号というものを























































































































































































































































































































































































































ペスタロッチーが『73 歳誕生日講演』で「真の民衆の教養と国民の教養(Volks- und 
Nationalcultur)（原語のママ）は、その本質において、民衆の全ての個々人に彼らが必
要とするあらゆる良きもの、必要なものを得させるように陶冶することに他ならない」




























































































































(der Mensch als Ganzes)である。すなわち行為する全人(der ganze Mensch, der 



















































































その感覚によって制約されている」(PSW 24A. Band, S. 138.)とある。この言葉は二つの
意味で捉えられよう。一つは、動物的感覚は精神と結びつかないと、いわば身体的距離し
か活用できないこと、もう一つは、動物的感覚は、それが単独で発展することにより、精
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値に根ざす目的を自ら設定し邁進する活動、そうした生活へ導くことが生活陶冶の
重要な課題となっている。









３)    拙稿「ペスタロッチー『純真者に訴える』の文化教育学－先行研究が積み残した課
題－」『教育文化研究』第 5 号、教育文化研究会、2018 年、1-13 ページ参照。
４)    テンニースは、Gemeinschaft の個人意志の特徴として、良心、誠実を挙げている
（テンニエス、杉之原寿一訳『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト―純粋社会学の
基本概念―』上、岩波書店、1985 年、巻末別表参照）。








る (Vgl. Heinrich Roth, Pestalozzis Bild vom Menschen, Pestalozzianum Zürich, 
Zürich, 1985, S.71.) 。
７)    ペスタロッチーの教育思想においては、家庭人の中の賢人の代表格は、『リーンハル
トとゲルトルート』に登場するゲルトルートであった。家庭における賢人として、
まさに彼女の姿が彼の脳裏にあったのではないかと推測できる。
８)    Vgl. PSB 13.Band, S.276.
９)    例えば、科学界における昨今の研究不正を見ても、科学者にとって、個人の利害を
超越した価値への視点がいかに必要であるかが分かる。
１０)  Vgl. PSW 24A.Band, S.9. 
１１)  Vgl. PSW 24A. Band S. 202.
１２)  Vgl. PSW 22. Band S. 146.
１３)  ペスタロッチーは、これに関し、「人間は、彼の家庭的幸福の純粋な実り豊かさを落
ち着いて享受するようにと、自らの職業に従事し、市民的な憲法の重荷を背負う」
(PSW 1. Band S. 271.)とも述べている。
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者の役割である、と彼は捉えていたのである。(vgl. PSW 28.Band S.112f.)
１５)  Herbert Schönebaum, Pestalozzis Suche nach dem Wesen des Menschen.in: 
Zeitschrift für Pädagogik Jg 8, Weinheim/Bergstr., 1962, S. 12f.
１６)  Vgl. PSW 28. Band S. 15.
１７)  Vgl. PSW 24A. Band S. 202.
１８)  Vgl. PSW 19. Band S. 53.
１９)  Vgl. PSW 20. Band S. 61.
２０)  J.-G.Klink/L.Klink 編のBibliographie Johann Heinrich Pestalozzi Schrifttum 




２１)  Vgl. Daniel Tröhler, Johann Heinrich Pestalozzi, Haupt Verlag, Bern, 2008, S.7.










２３)  Vgl. Käte Silber, Pestalozzi –Der Mensch und sein Werk–, Quelle & Meyer 
Verlag, Heidelberg, 1957, S.227. また シュプランガー著 村田昇・片山光宏訳『教
育学的展望』東信堂、1987 年、101 ページ参照。
２４)  Vgl. PSW28.Band, S.114.
２５)  シュプランガー著 岩間浩訳『小学校の固有精神』槙書房、1981 年、106 ページ参
照。
２６)  箕浦康子『文化のなかの子ども』東京大学出版会、1990 年、11-12 ページ参照。
２７)  トレーラーに従えば、初期イヴェルドン学園では、全 6 クラスに関して週 60時間
の授業科目が実施されていた。彼の数量的分析では、その 60 時間の授業のうち、
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言語(ドイツ語、フランス語、第６クラスではラテン語)が 45%、計算と幾何が
25%、歌唱・図画が 15%、宗教 6%、地理 5%、歴史 2%、博物史が 1%の割合にな
るとしている (D.Tröhler; a. a. O. S.76f.) 。
２８)  Vgl. W. Flitner, Zum 200. Geburtstag Pestalozzi’s , Ferdinand Schöningh, 
Paderborn, 1967, S.129.
２９)  佐和隆光『文化としての技術』、岩波書店、1991 年、141 ページ参照。
３０)  ナトルプ著 篠原陽二訳『社会理想主義』明治図書、1962 年、58 ページ。
３１)  Vgl. PSW 26.Band, S.75.
３２)  Vgl. PSW 13.Band, S.341ff.
３３)  ペスタロッチーはこれに関して『ゲルトルート児童教育法』で「それら(訳者注:人間
愛など)が主として、まだ舌のまわらない子どもとその母親との間で生ずる関係から
出発することに私は気づく」 (PSW 13.Band, S.341.)と述べている。
３４)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, herausgegeben von F. Mann, Hermann Beyer & 
Söhne, Langensalza, 6.Aufl., 1906, 3. Band, S.354.
３５)  ペスタロッチーは 1783 年のペーターゼン宛の手紙の中で「他の仲間に気にいられ
ようと自分の楽しみを断念し、自分の快適さを断念する愛」(PSB 3.Band, S. 187.)
に言及し、いわゆる取り引き、あるいは契約的とも言える愛の存在を明らかにして
いる。






Spranger, Lebensformen -Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der 
Persönlichkeit, Max Niemeyer Verlag, Halle〔Saale〕, neunte, unveränderte 













                                                                                                                                          
要求をもつ私自身を、私の意志とその純粋な好意の自由に従属させることで、ただ





４１)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3. Band, S. 323.
４２)  ナトルプはペスタロッチーの宗教教育と道徳教育の関係について、「宗教陶冶は、殆
ど道徳的陶冶から分けられない。宗教は、ペスタロッチーに従えば、道徳の完成に
過ぎない」 (P. Natorp, Pestalozzi -sein Leben und seine ldeen, Verlag und Druck 


























(G.Kerschensteiner, Das einheitliche Deutsche Schulsystem・Sein Aufbau・
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Seine Erziehungsaufgaben, Verlag von B.G.Teubner, Leipzig・Berlin, 
2.erw.Aufl.,1922, S. 265.) 。









Spranger, Lebensformen -Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der 
Persönlichkeit, Max Niemeyer Verlag, Halle〔Saale〕, neunte, unveränderte 
Aufl., 1966, S.175.)。










つための、練習材料に過ぎない」(Eduard Spranger, Über Erziehung und 
Bildung. in:Der Erziehungs―und Bildungsbegriff im 20. Jahrhundert, Julius 
Klinkhardt, Bad Heilbrunn/OBB, 3., ernweiterte Aufl., 1976, S. 47.) 。
５４)  ケルシェンシュタイナーは労作教育の立場で、自己自身を絶えず客観的に反省する
ことを、「自己吟味(Selbstprüfung)」と名づけた (vgl.G. Kerschensteiner, Begriff 





５６)  Vgl. PSW 28.Band, S.95.
５７)  Vgl. PSW 13. Band, S. 253.
５８)  Vgl. PSW 13. Band, S. 264.
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６１)  Vgl. PSW 13. Band, S. 282.
６２)  Vgl.PSW 13. Band, S. 282ff.
６３)  ケルシェンシュタイナーは、こうした事物の法則に則して思考する際の基盤となる
価値感覚、真理価値など、諸々の価値に対する感覚を、教養(Bildung)と名づけた




























                                                                                                                                          
い。ここにペスタロッチーの言語指導の全くの独自性がある」(Paul Natorp; a. a. 




７２)  Vgl. PSW 28. Band, S. 110ff.
７３)  Vgl. PSW 28.Band, S.69.
７４)  Vgl. PSW 28.Band. S.154ff.










７８) Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3. Band, S. 50.
７９)  Ebd., S. 42.



















                                                                                                                                          
８６)  Vgl. PSW 28.Band, S. 71.




















９１)  G.Kerschensteiner, Das einheitliche deutsche Schulsystem・Sein Aufbau・Seine 
Erziehungsaufgaben, Verlag von B.G.Teubner, Leipzig・Berlin, 
2.erw.Aufl.,1922, S. 258f.







昧さに単純に屈伏することは考えものである」(Erich E. Geißler, Die Schule 











力の鼓舞)とを、これまでなかった程度に区別している」(Käte Silber, Pestalozzi -
Der Mensch und sein Werk, Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, 1957, S.216.)。










ことを意味する」(Herman Nohl, Erziehergestalten, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 4.Aufl., 1958, S.15.)と語り、生活陶冶の原則の一面を解明している。ま
たペスタロッチーの思想を現代化し、発展させたケルシェンシュタイナーは、『労
作学校の概念』で「人間の生活は、諸目的を追求することにより、展開する」
(Georg Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, Verlag von R. Oldenbourg, 
München/Düsseldorf, 11.Aufl., 1955, S.5.)と述べている。これに従えば、生活陶冶
の原則は、目的的自己活動による人間形成の原則としても捉えることが可能であろ
う。
９８)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, 2. Band, S.42.









も良く、教育される」(Franz Schorer, Menschenbildung und Berufsbildung bei 
Pestalozzi und Kerschensteiner, A.Bitterli, Bern, 1957, S.79.)
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１０３) ナトルプは『ペスタロッチーその生涯と理念』の中で人間の自由のあり方に関し
て、無律(Anomie)、他律(Heteronomie)、自律(Autonomie)の三つを考えている





し合うのでなければならない、そういう契機である」(Paul Natorp; a. a. O. 
S.55.) 。
１０５) Georg Kerschensteiner; a. a. O. S.5.











とペスタロッチーは強調するのに飽きない」(G.Kerschensteiner, Die Prinzipien 
der Pädagogik Pestalozzi. in: Pestalozzi-Studien 2.Band, Walter de Gruyter 
&Co,1932, Berlin/Leipzig, S.3.)と述べ、ペスタロッチーの語る教育も、陶冶と同様
に、子どもの自己活動に中心があることに変わりがないことを示唆している。
１１０) Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3.Band, S.317.
１１１) Ebd., S.349.











                                                                                                                                          
意志しつつあり、行動しつつある人間と関わり合う」(Erich E. Geißler, Die Schule 







(G.W.F.へーゲル著 武市健人訳『歴史哲学』(中)、岩波書店、1980 年、268 ペー
ジ)。




ってまだ存在していないものを新しく築くことが合言葉である」(Paul Natorp, Der 
Idealismus Pestalozzis, Felix Meiner, Leipzig, 1919, S.173.)。
１１７) W.Flitner; a. a. O. S.128.
１１８) Vgl. Otto Friedrich Bollnow, Anthropologische Pädagogik,Tamagawa University 
Press, Tokyo, revised edition, 1973, S.54.
１１９) Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3.Band, S.311.
１２０) シュプランガーは『文化と教育』中で次のように述べている。「いかなる文化創造
も、自動的に教育の意志を呼び起こすものである。」(Eduard Spranger, Kultur 
und Erziehung, Quelle & Meyer, Heidelberg, 2.Aufl., 1925, S.141.)。









Spranger, Über Erziehung und Bildung. in: Der Erziehungs- und Bildungsbegriff 
im 20.Jahrhundert, Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn/OBB, 3., ernweiterte 












１２５) Eduard Spranger, Pestalozzis Denkformen, Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, 
3. Aufl., 1959, S.82.
１２６) Fritz Blättner, Geschichte der Pädagogik, Quelle & Meyer Velag, Heidelberg, 15., 
unveränderte Aufl.,1980, S.130.






は、教育者は「自助への合自然的手段(naturgemäße Mittel, sich zu helfen)」
(PSW 28. Band, S.114.)を用いるべきと強調するが、まさにそれは、教育者の役割
を如実に示したものである。
１３０) Vgl. Franz Schorer; a. a. O. S.78.
１３１) Vgl. Eduard Spranger; a. a. O. S.82.
１３２) 本節では、「生活が陶冶する」という言葉が唱えられる『基礎陶冶の理念について』
までの、教育術に関する思想的展開をテーマとしたい。そこで、ここでは特に
1800 年から 1807 年までの著作期を「メトーデ期」として取り扱うことにした。
１３３) Vgl. Käte Silber, a. a. O. S.103.
１３４) Vgl. PSW 13. Band, S.105f.
１３５) Vgl. PSW 13. Band, S.105f.
１３６) Vgl. PSW 13. Band, S.306.
１３７) Vgl. PSW 13.Band, S.335. 
１３８) Vgl. PSW 13. Band, S.339.
１３９) Vgl. PSW 14. Band, S.325f. 




１４１) Vgl. PSW 18. Band, S.68.
１４２) Vgl. PSW 18. Band, S.71.
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１４３) Vgl. Pestalozzi's Sämtliche Werke, herausgegeben von L.W.Seyffarth, Druck und 
Verlag von Carl Seyffarth, Leipzig, 1902, 9. Band, S.236.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Hans Kaspar Hirzel, 1725-1803）に宛てた次の内容の書簡からも見て取ることができ
る。「周知のように、私は農業に専念することを私の生涯の唯一の仕事にした。道徳的意図




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, herausgegeben von F. Mann, Hermann Beyer & 
Söhne, Langensalza, 6.Aufl., 1906, 3.Band, S.337.
２)  Ebd., S.336.
３)  Ebd., S.337.
４)  Ebd., S.338.
５)  Ebd., SS. 347-348.
６)  Franz Schorer, Menschenbildung und Berufsbildung bei Pestalozzi und 
Kerschensteiner, Buchdruckerei A.Bitterli, Bern, 1957, S.79.
７)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3. Band, S.337.
８)  Vgl. Käte Silber, Pestalozzi -Der Mensch und sein Werk, Quelle & Meyer Verlag, 
Heidelberg, 1957, S.227.
９)  長田新『ペスタロッチー教育学』、岩波書店、1982年、354ページ参照。
１０)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3.Band, S.339.
１１)  Herman Nohl, Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie, 
Verlag G.Schulte-Bulmke, Frankfurt a. M., neunte, unveränderte Aufl., 1982, 
S.154.
１２)  Vgl. PSW 3.Band, S.168.&171f.
１３)  Vgl. K.E.Emde, Die Umwelt als Bildungsmacht in der Pädagogik Pestalozzis, 
Buchdruckerei A.W.Zickfeldt, Osterwieck(Harz), 1929, S.79f.
１４)  Vgl. PSW 24B.Band, S.88.
１５)  ドイツ新教育運動の中でH.リーツ(Hermann Lietz, 1868-1919)が展開した「田園教育
舎(Landeserziehungsheim)」の寄宿舎生活も、ペスタロッチーの生活陶冶的思想の
この面を徹底したものであったと理解することもできるであろう。
１６)  Vgl. PSW 28.Band, S.101.
１７)  Vgl. PSW 28.Band, S.162.
１８)  Vgl. H. Heppe, Geschichte des deutschen Volksschulwesens, Verlag von Friedrich 
Andreas Perthes, Gotha, 1858, S. 270f.
１９)  Vgl. PSW 13. Band, S. 30.
２０)  E.Spranger, Pestalozzis Denkformen, Quelle &Meyer, Heidelberg, 3. Aufl., 1966, 
S.81.
２１)  Vgl. Max Liedtke, Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Hamburg, 1983, S.80ff. 
２２)  Vgl. Ebd., S.80.
２３)  Vgl. Eduard Spranger; a. a. O. S.39f.
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２４)  拙稿「ペスタロッチーにおける文化獲得の見解」『人間教育の探究』所収、日本ペス
タロッチー・フレーベル学会紀要第６号、1993年、参照。
２５)  E.シュプランガー著 村田昇・片山光宏訳『教育学的展望』東信堂、1987年、204ペ
ージ参照。
２６)  Vgl. W. Klafki, Pestalozzi über seine Anstalt in Stans / mit e. Interpretation von W. 
Klafki, Beltz, Weinheim, 1982, S. 37ff.
２７)  Vgl. PSW 14. Band, S. 327.
２８)  Vgl. PSW 13. Band, S. 15f.
２９)  Vgl. PSW 19. Band, S. 172.
３０)  Vgl. PSW 19. Band, S. 72.
３１)  Vgl. PSW 20. Band, S. 323ff.







３４)  Vgl. Eduard Spranger; a. a. O. S. 81.
３５)  Heinrich Roth, Pestalozzis Bild vom Menschen, Pestalozzianum Zürich, Zürich, 
1985, S.63.
３６)  Vgl. PSW 12. Band, S. 92, und 24A. Band, S. 92.
３７)  Hans Barth, Pestalozzis Philosophie der Politik, Bugen Rentsch Verlag, Zürich, 
1954, S.103.
３８)  Vgl. PSW 28. Band, S. 275.
３９)  Vgl. PSW 28. Band, S. 14.
４０)  K.E. Emde; a. a. O. S. 51f.
４１)  長田新編『ペスタロッチー全集』第12巻、平凡社、1959年、5- 6ページ参照。




４４)  梅根悟『新装版 世界教育史』新評論、2002年、276- 278ページ参照。
４５)  Delekat, F.: Johann Heinrich Pestalozzi, Quelle & Meyer, Leibzig, 1926, S.96.




                                                                                                                                          
置かれていることを示唆している (Vgl. Peter Stadler, Pestalozzi Geschichtliche 
Biographie Band 2., Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1993, S.524.)。
４８)  Vgl. G. Kuhlemann/ A. Brühlmeier1(Hrsg), Johann Heinrich Pestalozzi, Schneider 
Verlag, Hohengehren, 2002, S.150.
４９)  Vgl. F. Osterwalder, Kopf Herz Hand –Slogan oder Argument? in: J. Oelkers, F. 
Osterwalder(hrsg.): Pestalozzi –Umfeld und Rezeption, Beltz Verlag, 
Weinheim/Basel, 1995, S.354.




５２)  Vgl. PSW 6.Band, S.333.
５３)  Vgl. PSW13.Band, S.354f.
５４)  Vgl. PSW 6.Band, S.470.
５５)  クーレマンとブリュールマイヤーは、この文章について、「認める義務こそ陶冶に値
する」ではなくて、本来は「認めることこそ陶冶に値する」と表現すべきところであ
ると注釈を加えている(Vgl. G. Kuhlemann/ A. Brühlmener,; a. a. O. S.162.）。
５６)  この『リーンハルトとゲルトルート』における見解は、『探究』における「生の歩み
(der Gang des Lebens)」についての表現と整合性がある。
５７) ペスタロッチーの用いるGeist und Lebenは、精神と生活が融合した状態を指す。従
って「精神的生活」とも言い替えられる意味内容である。
５８)  Vgl. PSW 6.Band, S.65.
５９)  対照的とも言えるが、『リーンハルトとゲルトルート』第１版では、グリューフィー
の学校設立の初日は、順調な滑り出しとして描写されている。
６０)  Vgl.PSW 6.Band, S.375.
６１)  Vgl.PSW 6.Band, S.478.
６２)  V gl. PSW 6.Band, S.452.
６３)  Vgl. PSW 6.Band, S.501f.
６４)  Vgl. PSW 6.Band, S.374.
６５)  F. Osterwalder, Kopf Herz Hand –Slogan oder Argument? in: J. Oelkers, F. 
Osterwalder(hrsg.): Pestalozzi –Umfeld und Rezeption, Beltz 
Verlag,Weinheim/Basel, 1995, S.355.
６６)  J. Oelkers, Wie kann der Mensch erzogen werden? Pestalozzis 
„Nachforschungen“ als Hauptstück der modernen Pädagogik. in: Gruntz-Stoll, J. 
(hrsg.), Pestalozzis Erbe - Verteidigung gegen seine Verehrer, Verlag Julius 
Klinkhardt, Bad Heilbrunn/OBB, 1987, S.28.
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６９)  Vgl. K.E. Emde, Die Umwelt als in der Pädagogik Pestalozzis, A.W.Zickfeldt, 
Osterwieck(Harz)1929.
７０)  Vgl. Franz Schorer, Menschenbildung und Berufsbildung bei Pestalozzi und 




７２)  Eduard Spranger; a. a. O. S.37.
７３)  Vgl. PSW 3.Band, S.53f.
７４)  Vgl. PSW 2.Band, S.171.







７６)  Vgl. PSW 1.Band, S.128f. 











                                                                                                                                          
た。しかし、引用によっては、個々の文脈に従って、これに囚われない翻訳をした箇
所もある。
８０)  Vgl. PSW 7.Band, S.262f.
８１)  Johann Heinrich Pestalozzi Ausgewählte Werke, bearbeitet von Karl-Heinz 
Günther, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin Ost, 1965, 4.Band, S.119.
８２)  Pestalozzi’s Sämtliche Werke, herausgegeben von L.W.Seyffarth, Druck und Verlag 
von Carl Seyffarth, Leipzig, 1901, 9.Band, S.236.







対する考えもこれに類するものと考えることができる（Vgl.G. Kerschensteiner, Das 
einheitliche deutsche Schulsystem・Seine Aufbau・Seine Erziehungsaufgaben, 
Verlag von B.G.Teubner, Leipzig・Berlin, 2.erw.Aufl., 1922, S.259.）。
８５)  Johann Heinrich Pestalozzi Ausgewählte Schriften, herausgegeben von Wilhelm 
Flitner, Ullstein, 1983, S.43.
８６)  技術主義・都会化・居間の掠奪、それは、神学者ハービー・コックス(Harvey 
Gallagher Cox, Jr, 1929-)の指摘を先駆けているようでもある（Vgl. Harvey Cox, 
Secular City : Secularization and Urbanization in Theological Perspective, Collier 





Klafki, Die pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der 
kategorialen Bildung, Verlag Julius Beltz, Weinheim, 1964, S.22.）。
８８)  Heinrich Pestalozzi Gesammelte Werke, herausgegeben von Emilie Bosshart, 



























Klink,J./Klink,L(1968)Bibliographie Johann Heinrich Pestalozzi Schrifttum 1923





















                                                                                                                                          
９８)  Max Liedtke; a. a. O. S.158.
９９)  Ebd., S.158.
１００)  Vgl. Daniel Tröhler, Republikanismus und Pädagogik-Pestalozzi im historischen 
Kontext, Julius Klinkthardt, Bern, 2006, SS.39-120.
１０１) 岩崎喜一『ペスタロッチの人間の哲學』、牧書店、1959年、212-213ページ参照。
１０２)  Käte Silber; a. a. O. S.203.
１０３)  Vgl. PSW 24A.Band, S.117.
１０４)  Käte Silber; a. a. O. S.210.
１０５)  Vgl. Friedrich Delekat; a. a. O. SS.105-107.
１０６)  Vgl. PSW 24A.Band, S.10.
１０７)  Käte Silber; a. a. O. S.206.
１０８)  Vgl. PSW 1.Band, S.278.
１０９)  Vgl.PSW 24A.Band, S.117.
１１０) Vgl. Tröhler, Daniel, Johann Heinrich Pestalozzi, Haupt Verlag, Bern, 2008, S.56f.
１１１) 蛇足ながら、ペスタロッチーの語る民族の醇化は、あくまで民族を道徳性へと高め
ることを意味し、異民族の排除、同一血統の維持を求めるものでは全くない。




















の権威─第 5 章第 5 節で論ずるように、正しい意味での権威─を保つことができるよう
に、自己研鑽に励むべく、自分自身を向上させなければならない。
以上のことから、第 1 節では、文明生活と関わる教師の姿勢を問い、第 2 節では、子
どもの個性と幸福に目を向ける。第 3 節では、育まれるべき幼児の努力の態度に論及
し、第 4節では、幼児教育者と環境の問題を考察する。第 5 節では、生活陶冶の視点か
ら親心と子心について論ずる。第 6節では、幼児教育者の権威を考察の対象とし、第 7
節では、幼児教育者の教養について論ずることにする。
















































































































































































































































観点から見た、聴覚の意義について』(Über den Sinn des Gehörs, in Hinsicht auf 


















































































































































































































































































る。一つは、ニプコウ(Karl Ernst Nipkow, 1928-2014)の『教育学的問題としての個性―
ペスタロッチー、フンボルト、シュライエルマッヘルの場合―』(Die Individualität als 
pädagogisches Problem bei Pestalozzi,Humboldt und Schleierrmacher,1960)１４)であ
り、もう一つはチュービンゲン大学の教育学ゼミナールの内容をまとめたヘラー(Adorf 
Heller)の『ペスタロッチーの教育学における個性化の問題』(Das Problem der 



















































































な配慮」(PSW 26.Band, S.100. )について語り、全力を用いた子どもの能力の習練を要求



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































者注：児童達の）活動と内的生命自身の表現(die Darstellung dieser Tätigkeit und 






























































































































































































































































































































でしまう事態も起こり得ることである。1805 年の市参事会員フロッサール(Daniel Louis 
Frossard, 1752-1808)宛書簡の中でペスタロッチーは、「私は告白ぜざるを得ない。私の
生徒の一人に、この子心を感ずることができないとき程、私の心が痛むことはない」













































































































また欧米では、「権威」に当たる authority やAutorität は語源的には本来、商売が合
法的であることを認証する者を意味していた１０６)。これについてドイツの政治学者
T.R.G.エッシェンブルク(Theodor Rudlf Georg Eschenburg, 1904-1999)は次のように述
べている。「（訳者注：権威概念の基になった）auctor の根本的な意味は創始者、創造












































心は、全ての純粋な国民の聖福の源泉である」(PSW 1. Band, S.277. )と述べ、君主とそ


























































































ならない」(PSW 1. Band, S.125. )場合があることを述べて、「自由」に対する制約につい
て語っている。






























































































のであろう」(PSW 26. Band, S. 81. )と述べている。
服従は、自分の身を案ずる自己配慮から為されるものなのである。彼は『探究』の中で
も「服従の根拠は決して人類に自然に備わった奉仕の意志ではない。我々の動物的本性の






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１)   Walter Guyer, Pestalozzi aktueller denn je, Orell Füssli Verlag, Zürich,1975, 
S.72f.




３)   我々は、情報化社会・国際化社会において、また環境問題に向かい合って、このこ
とを如実に実感せざるを得ない状況にある。
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５)   ペスタロッチーの時代、スイスにおいては、「市民」と「非市民」は身分的に区分さ
れていた。しかし、ここでは市民を、一般的な意味で自らの所属する地域社会の成
員として表記する。
６)   一般的な市民の権利という観点から、市民性を考えて見たい。イギリスの社会学者










８)   この箇所に関して『純真者に訴える』では、男性に対しても同様のことを語ってい
る個所は見出すことができない。しかし、恐らく彼は「時代の男性」に対しても、
「世間女」と同様の傾向を見て取っていたであろうことは想像に難くない。
９)   W.ギュイアーは端的に、文明化された社会は技術の発展により、ますます自身の特
徴を先鋭化して行く傾向にあることを指摘している（Vgl. Walter Guyer, 
Pestalozzi aktueller denn je, Orell Füssli Verlag, Zürich,1975, S.175.）。
１０)  岩崎喜一『ペスタロッチの人間の哲學』、1959 年、牧書店、221 ページ。
１１)  Paul Natorp, Der Idealismus Pestalozzis, Verlag von Felix Meiner, Leipzig, 1919, 
S.150.
１２)  享楽と享受の使い分けについては、第 1章の注 14を参照。
１３)  Ralph Linton, The Cultural Backgroud of Personality, Appleton-Century-Crofts, 
Inc, New York/Londen, 1945, p.25.
１４)  K.-E.Nipkow, Die Individualität als pädagogisches Problem bei 
Pestalozzi,Humboldt, und Schleiermacher, Verlag Julius Beltz, Weinheim und 
Berlin, 1960.
１５)  A.Heller, Das Problem der Individualisierung in der Pädagogik Pestalozzis. in: 
Pestalozzi-Studien 2.Band, Verlag von Walter de Gruyter & Co., Berlin/Leipzig, 
1932.
１６)  Vgl. PSW 22.Band, S.140.
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１７)  Vgl. PSW 13.Band, S.6.





２１)  拙稿「ペスタロッチの生活陶冶論」「教育新世界」第 21 号所収、世界教育日本協
会、1986 年、62-73 ページ参照。
２２)  Vgl. PSW 12.Band, S.57.
２３)  Vgl. G.Kerschensteiner, Theorie der Bildung, B.G.Teubner, Leipzig und Berlin, 
2.Aufl., 1928, S.5.
２４)  Vgl. PSW 22.Band. S.141.
２５)  ペスタロッチーの「陶冶」と「教育」の違いについては、拙稿「ペスタロッチにお
ける陶冶と教育」「教育新世界」第 24 号所収、世界教育日本協会、1988 年、36-53
ページ参照。
２６)  Cf. Ralph Linton, The Cultural Backgroud of Personality, Appleton-Century-
Crofts, Inc, New York/Londen, 1945, pp.106-107.
２７)  Cf. Ibid., p.33.
２８)  Vgl.PSW 28.Band, S.208.
２９)  Vgl. PSW 28.Band, S.14.
３０)  Vgl. G.Kerschensteiner; a. a. O. S.4.
３１)  Vgl. PSW 26.Band, S.71.
３２)  Cf. Ralph Linton, op.cit., pp.13-14.
３３)  Vgl. Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, Rowohlt, 
Hamburg, 2.Aufl., 1956, S.65.
３４)  Vgl. Pestalozzis Ausgewählte Werke, herausgegeben von F. Mann, Hermann 
Beyer & Söhne, Langensalza, 6.Aufl., 1906, 3.Band, S.125.
３５)  Vgl. PSW 1.Band, S.125.
３６)  Vgl. PSW 12.Band, S.47.
３７)  Cf. Ralph Linton, op.cit., p.99.
３８)  Vgl. Georg Kerschensteiner; a. a. O. S.4.
３９)  J.ピアジェ・B.イネルデ著 芳賀純編訳「幼児期の心理」『発達の条件と学習』誠信
書房、1983 年、48 ページ参照。
４０)  Cf. Ralph Linton, op.cit., pp.94.
４１)  Vgl. Georg Kerschensteiner; a. a. O. S.4f.
４２)  Vgl. PSW 26.Band, S.75.
４３)  ペスタロッチーの場合、「内的感覚」は、いわゆる五感、「外的感覚 (der äußere 
Sinn)」と区別され、それは価値へのセンス、価値感覚であると考えられる。
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４４)  Vgl. Georg Kerschensteiner; a. a. O. S.13.
４５)  Vgl. Eduard Spranger, Lebensformen -Geisteswissenschaftliche Psychologie und 
Ethik der Persönlichkeit, Max Niemeyer, Halle(Saale), neunte, unveränderte 
Aufl., 1921, S1ff.
４６)  東岸克好『ペスタロッチの直観教育思想の研究』、建吊社、1981 年、162 ページ以
降参照。
４７)  Vgl. PSW 12.Band, S.39.
４８)  シュライエルマッヘル著 長井和雄・西村晧訳『教育学講義』玉川大学出版部、
1969 年、59 ページ参照。
４９)  Vgl. PSW 26.Band,  S.82.
５０)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3.Band, S.32.
５１)  Vgl. PSW 1.Band, S.270ff.
５２)  Vgl. PSW 1.Band, S.126.
５３)  Vgl. PSW 26.Band, S.75.
５４)  カント著 篠田英雄訳『道徳形而上学原論』岩波書店、1981 年、34-35 ページ参
照。
５５)  Vgl. PSW 1.Band, S.272.
５６)  Vgl. PSW 15.Band, S.12.
５７)  Pestalozzis Ausgewählte Werke, 3.Band, S.42.
５８)  ヒルティ著 草野平作・大和太郎訳『幸福論第二部』岩波書店、1989 年、154-155
ページ参照。
５９)  Vgl. PSW 15.Band, S.8.
６０)  Vgl. PSW 12.Band, S.71.
６１)  Vgl. PSW 1.Band, S.125.
６２)  Vgl. PSW 13.Band, S.8.
６３)  Vgl. PSW 28.Band, S.62.＆26.Band, S.40.
６４)  Vgl. PSW 26.Band, S.42.
６５)  Vgl. Georg Kerschensteiner; a. a. O. S.11.
６６)  Vgl. PSW 26.Band, S.78.
６７)  Vgl. Georg Kerschensteiner; a. a. O. S,10.
６８)  Vgl. PSW 22.Band, S,141f.
６９)  Vgl.Georg Kerschensteiner; a. a. O. S.11.
７０)  Vgl. PSW 26.Band, S.69f.
７１)  Vgl. PSW 22.Band, S.136.































７９)  Vgl. PSW13.Band, S.343.
８０)  ペスタロッチーが「社会的状態」と述べる場合、その「社会的」の原語は、決して












































９１)  Vgl. PSW 12.Band, S.123.
９２)  Vgl. PSW 1.Band, S.280. und PSW 24A Band, S. 111.
９３)  『リーンハルトとゲルトルート』の第 1版から第 3版まで、アルナーの父心のあり
方については、際立った変化はなく、アルナーの父心のあり方に共通性を見せてい
る。
９４)  B.ドゥリンク(Barbara Drinck, 1956-)は、1997 年 9 月 27 日に玉川大学において
「ペスタロッチーの人間学とその父親像をめぐる議論への影響」(Pestalozzis 
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９６)  Pestalozzi’s Sämtliche Werke, hrsg. von L.W.Seyffarth, Druck und Verlag von 
Carl Seyffarth, Leipzig, 1901, 9.Band, S. 247.
９７)  Vgl. PSW 24A.Band, S. 44 und 156.
９８)  Vgl. PSB 6.Band, S.25.
９９)  Vgl. PSW 6.Band, S.80.
１００)  シュプランガーはその立場から、教育者の職業程生まれながらの才能を必要とする
職業はない、と語っている (Vgl.E.Spranger, Der geborene Erzieher, Quelle & 
Meyer Verlag, Heidelberg, 2.Aufl., 1960.) 。
１０１)  Vgl. PSW 24A.Band, S. 211.
１０２)  Vgl. PSB 6.Band, S. 209f.















の auctoritas から来ており，これは auctor から来ており，それは augere という言
葉の派生語である。Augere とは増加する，増える，成長させる，促進することを
意味している。ドイツ語のHilfe に当たるAuxilium は augere から来ている。ゴー
ト語の aukan は augere にさかのぼり，同じ意味をもっていた。また aukan の命
令形は称号Augustus であり，根源的に増やす者，創造者，転じた意味では神聖，
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崇高，尊敬に値することと考えられ，augere の派生語である」 (Theodor 
Eschenburg, “Über Autorität”. in: Autorität und Freiheit, hrsg.: E. E. Geißler, 
Klinkhardts, Bad Heilbrunn/OBB, 5.Aufl., 1977, S.7.) 。
１０７) Vgl. Theodor Eschenburg; a. a. O. S.7.
１０８) E.フロム著 日高六郎訳『自由からの逃走』創元新社、1951 年、参照。
１０９) Vgl. M. Seifert, “Zur Theorie der antiautoritären Kindergarten” .in: Autorität und 
Freiheit, hrsg. E. E. Geißler, Klinkhardts, Bad Heilbrunn/OBB, 5.Aufl.,1977, S. 
69.
１１０) Vgl. PSW 26. Band, S.62. 
１１１) Vgl. PSW 26.Band, S.138.
１１２) Vgl. PSW 26.Band, S. 65.
１１３) Vgl. Theodor Litt, Führen oder Wachsenlassen. Eine Erörterung des 
pädagogischen Grundproblems,Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 13. Aufl., 1927.
１１４) Vgl. PSW 1. Band, S. 119.
１１５) Vgl. PSW 1. Band, S. 126.
１１６) 『基礎陶冶の理念について』には、「喜ばしい従順 (freudiger Gehorsam)」という
概念が出てくる。『育児日記』では、既にこうした従順の内容が先取りされた形で
表現されている (Vgl. PSW 22.Band, S.141f.) 。
１１７) Vgl. PSW 26. Band, S. 113.
１１８) Vgl. PSW 28. Band, S. 273 und 22. Band, S. 305. 
１１９) Vgl. PSW 1. Band, S. 129.
１２０) どちらかと言えば、Gehorsam よりもUnterwerfung の方が、我が国の「服従」と
いう言葉の意味を良く示している。
１２１) Vgl. T. Eschenburg; a. a. O. S. 8.
１２２) Vgl. PSW 1. Band, S. 123.
１２３) Vgl. PSW 1. Band, S. 266. 
１２４) 第 3 章第 6節で述べた如く、ブレットナーは『育児日記』の中には、生活における
認識力の基礎形成の傾向が見られると指摘している。（Vgl. Fritz Blättner, 
Geschichte der Pädagogik, Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, 15., unveränderte 
Aufl.,1980, S.130.）。





１２７) Vgl. PSW 1.Band, S.127. 
１２８) Vgl.PSW 24A.Band, S.44f.
１２９) Vgl.PSW 24A.Band, S.197.
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１３１) 箕浦康子『文化のなかの子ども』東京大学出版会、1990 年、170 ページ参照。
１３２)  E.シュプランガー著 浜田正秀訳『教育者の道』玉川大学出版部、1969 年、114-
115 ページ参照。














天的な経験を待って十全に発現されるものと考えている(Cf. William McDougall, 
An Introduction to Social Psychology, Dover Publication, London,〔original 
published 1908〕, 2003.)。
１３７) Vgl. PSW 16.Band, S.352. 
１３８) Vgl. PSW 16.Band, S.359.
１３９) J.-G.Klink/L.Klink, Bibliographie Johann Heinrich Pestalozzi Schrifttum 1923-
1965，Julius Beltz, Weinheim, 1968.
１４０) Vgl. PSW 16.Band, S.349.
１４１) Vgl. PSW 16.Band, S.359.
１４２) Vgl. PSW 12.Band, S.67.
１４３) Vgl. PSW 16.Band, S.349. 
１４４) Vgl. Hermann Nohl; a. a. O. S.80
１４５) Vgl. PSW 16.Band, S.354.
１４６) Vgl. PSW 16.Band, S.362f.
１４７) Vgl. PSW 16.Band, S.362.
１４８) Vgl. PSW 15.Band, S.12.
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１４９) この『母親の書』の構想についての詳細は、細井の研究に詳細に記されている (細
井房明『ペスタロッチーの幼児教育思想の構築【母親教育のための書】の構想と
【直観理論】の萌芽から』、2015 年、福村出版、89-132 ページ参照のこと。) 。
１５０) こうした価値感覚は、ケルシェンシュタイナーの定義と同じように、理想的なもの
へと形成されたセンスという意味で、「教養（Bildung）」と言い換えることもでき
るであろう（Vgl. Georg Kerschesteiner, Begriff der Arbeitsschule, Verlag von R. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１)    Fritz Osterwalder, "Kopf Herz Hand"-Slogan oder Argument? in: Pestalozzi-
Umfeld und Rezeption Studien zur Historisierung einer Legende, Beltz Verlag, 
Weinheim und Basel, 1995, S.353.
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謝  辞
学位論文を執筆するにあたり、大変多くの先生方のご指導とご支援を頂いた。この場を
借りて、心より感謝を申し上げたい。
博士課程を単位取得満期退学したのが昭和63年、それから保育者養成校に勤務し、以来
32年の月日が経過してしまった。いつかは博士の学位を取得したいと希望しながら、出身
の玉川大学大学院文学研究科が博士課程を廃止したこともあり、先が見通せない状態が続
いた。そのような私に、学位取得に向けて挑戦する機会を与えて下さった名誉学長・山﨑
高哉先生には、格別の謝辞を申し上げたい。博士課程に在籍する学生でもない私に対し
て、先生は何ら分け隔てなく、学位論文指導のために貴重な時間を割いて下さり、激励の
お言葉を何度もかけて下さった。山﨑先生のご指導を頂く機会がなければ、博士の学位を
得るはずもなかったことは真に疑いない。先生のご薫陶を賜ることができた幸運に、心よ
り感謝したい。またこの度は主査の労をお取り頂き、本当に一字一句完璧に、かつこの上
なく丁寧に論文にお目通し頂いた。そして研究者として未熟な点に対して、鋭く的確なご
指摘をして下さった。私自身の至らなさゆえに、ご指摘の意図をいかなる程度にまで汲み
尽くすことができたのか、それは心もとない限りである。しかし、こうしたご指導は稀有
であり身に余る光栄であったこと、真の研究者・教育者とはいかにあるべきかを身をもっ
てお示しして下さったこと、それはいかなる言葉を用いても、その有り難い事実を述べ尽
くせるものではない。
同時に、副査をお引受け下さった先生方にも感謝の意を表したい。大方美香先生は、学
長として極めて多忙な 中にあって、論文の完成に向けて、いつも温かく励まして下さっ
た。実践女子大学名誉教授の乙訓稔先生は、ペスタロッチー研究とは何か、また博士論文
はいかにあるべきか、その心得も含め、長年に亙り本当に熱心にご教示下さった。
今回、山﨑先生のご指導を受けることができたのは、玉川大学教授、鎌倉女子大学教授
でいらした米山弘先生の格別のお計らいがあったからこそである。私を大学生時代から温
かく見守り、激励して下さった。
論文提出までの間、教務助手の小西由紀子先生にも大変お世話になった。ここに改めて
御礼を申し上げることとしたい。
ペスタロッチー教育思想との出会いは、私が大学生であった頃まで遡る。大学生とし
て、また修士課程、博士課程に在籍中も、玉川大学教授であった故・東岸克好先生は、素
人の私に対して、ペスタロッチー研究の奥深さ、また「一以貫之」の精神を、一から手取
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り足取り伝授して下さった。そして玉川大学教授であった故・中森善治先生は、拙い私の
ドイツ語力を鍛えるべく原典講読を通じて、ドイツ教育学の本質を日々教授して下さっ
た。更には私が大学院生活を終えてからも、いつかは博士の学位が取れるようにと、
「DAS(Doktor Arbeit Seminar)」という名の私塾まで開いて下さったことは、決して忘れ
得ない記憶である。両先生に、本論文の完成を直接ご報告することができなかったのは、
誠に残念でならない。かつてのご恩に深謝し、両先生のご冥福を心からお祈りすることと
したい。
保育学関係では、目白大学名誉教授の谷田貝公昭先生は、平素より長きに亙り保育学と
は何か、その神髄をご教示下さった。現勤務校・松蔭大学教授の石上七鞘先生は、日々私
が学位を取得できるようにと温かい励ましの言葉をかけて頂き、公私に亙り全面的に支援
して下さった。この場を借りて、これまでのご厚誼に心より感謝申し上げたい。
後に私事で恐縮ながら、学位論文の執筆を見守り陰に日向に支えてくれた妻の由美子
と息子の晃に、感謝の意を捧げたい。
